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研究成果の概要（英文）：The two most important approaches toward the growth strategy for automobile 
component suppliers are extending “product scope” (product range) and “customers scope” 
(customer reach) within the industry. This study analyzes the growth strategies of Japanese 
suppliers by focusing on these two dimensions in a longitudinal manner. In other words, this study 
investigates the two dimensions of product scope and customer scope over a certain period of time to
 provide empirical analysis and discussion regarding the relationship between the supplier growth 
strategy and management performance. 
From our analysis, it can be concluded that suppliers of automotive components should give priority 












様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
申請者はこれまで、延べ 300 個近い主要自動車部品に関する 1984 年から 2008 年にかけての
詳細な取引関係のデータベースに基づき自動車部品取引（モノの取引）のネットワーク構造の






































90 年版・93 年版・96 年版・99 年版・02 年版・05 年版・08 年版のデータ、②(社)日本自動車部
品工業会の『日本の自動車部品工業』の 1969 年版から 2009・2010 年版のデータ、③特許調査






















成果は、組織学会（2016 年 6 月）と The ABAS Conference 2016 Autumn（2016 年 11 月）にて報
告した後、『Annals of Business Administrative Science』の Vol. 16 (1)、および『日本経営学会誌』
の 41 巻に論文が掲載された。 
また重回帰分析については、「製品範囲」と「顧客範囲」の二軸を説明変数に設定し、幾つか
の方法で指標化した後、1990 年から 96 年にかけて、部品サプライヤーが、①製品範囲を拡大
（縮小）した場合と、②顧客範囲を拡大（縮小）した場合とで、当該部品サプライヤーの 2000
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